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the proposal of the c1ual鵬mechanismcontrol framework， ithas been shown that both 
and proactive controls♀ related to various 
known about of reactive ancl contro1 01 symptoms of 
questions about what kinds of cognitive tasks can 
rδactive contr01， and whether proactive and controls function 
stimuli喰 we relations between symptoms and botb ancl 
reactive contro1 using both an emotionば1AX-CPT ancl an emotional Stroop task. '1、he of non目
parametric indicate that symptυms are correlated with the behavioral index 
(BSI)， which is computecl flひmreaction ancl error rates within the emotional AX件CP1:but a工e
correlated to ancl error for the emotional Our results己uggest
that depJ舟essiOnis related to proactive control，泣suredby a だれitivetask tbat demands 
tempora1 cognitive pro乙essmg.
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応性1J街!が官勢であるという結果 (Leshet a1.， 
2013; LaurensoD， Gorwood， Orsat， Lhuilliel~ Le Gall， 
& 1{jcharcl~Devantoy， 2015)や z 注意欠如1'多動症
のY己主において，反応性jlJfú:!1が必~な状況で、適切に
働かせることが出来ないことも報告されている























さらに， Vanderhasselt et a1. (2014)とS3unders& 










れ芯のιCPTCA.X version Continuous Perform3nce 
1ask; Braver et a1.， 2001) を m いて 2 統合失制t症fi疋~二I
者や高i齢1的市令者“の)1順1明|悶ftl向句I:i]'1住倍性i巨出1当生t:制倒御l恥および、j反支j応r芯引、ゾイ'1性i組2生iづ訓I1市巾|打相凶附;計川削リ例H祖損御u耐卸I事Ilの機能不
全を i明官tらカかミにしている口 一方で Karayanidis，































8DI-11 BDI-II(Beck Depression InventolY-U) は






















であった (Figure1) 0 (1) 500 msのli視点が呈示
された後，キュー刺激が500111S呈示される。(2 ) 
Probc 





Figure 1. Structure ufAX trial in Emutional AX-
CPT 
Note. We describecl picture stimulus as black sCjuare 





3000 ms 呈示される。試行間間 1~{f4 は500ms であった。







(International Affective Pictu:re Systern; Lang， 
Braclley， & Cutbbert， 2008)よりネブfティプ間像100
























Windows 8.1)で、動作する PsychoPy(2. 7. 2)で実
施された。
統計解析
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のうち.いずれかの課題の下位条件において誤答率




ついて， z得点を用いて BSl(Behavioral Shifting 
Index) を (AY-BX)I (AY十BX)の式よりそれぞ、れ





を示す (Braver，PaxtoD， Loc](e， & Barch， 2009; 










BSI (ER)， Emotional Stroop課題における誤
答率，抑うつ症状の関連
ネガティブ条件，ニュートラル条件下の BSI




ける BSI(ER) とニュートラ jレ条件におけーる
Emotional Stroop誹題の誤答率の問に有意な正のi:IJ
|謁 (r=.34， Pく.05)，Emotional Stroop割ij芭におけ
るネガティブ条件とニュートラ jレ条件の誤答率の問
に有意な正のit!t刻 (1'=.40， Pく.05) がみられた
Oable 1)。この結来から， BSI (EE) が ~ril うワ症
状と関連すること， Emotional Stroop訪日芭におけー る
ネガテイブ条件，ニュートラJレ条件における誤答率
はがjJうつ症状と関連しないことが示された。
BSI (RT)， Emotional Stroop課題における反
応時間，抑うつ症状の関連
ネガテイブ条件 2 ニュートラル条件の各条件下の




Means (and standard deviations) of cognitive variables 
Neg乱tiveじondition Neutral condition 
Error rate 
Emotional AX-CPT 
AX .03 (.02) 02 (.01) 
AY .13 (.13) .09 (.10) 
13X .07 (.12) .06 (.08) 
13Y 03 (.16) .01 (.02) 
Emotional Stroop .02 (.03) .02 (.03) 
HeactioI1 time (ms) 
Emotional AX-CPT 
AX 452.33 (109.81) 449.97 (109.58) 
AY 573.59 (90.82) 558.17 (60.11) 
13X 505.46 (166.64) 432.25 007.71) 
BY 440.85 069.40) 516.45 (101.96) 
Emotional Stroop 675.48 (81.01) 675.08 (88.66) 
13S1 (error rate) -6.55 (10.35) 0.77 (2.63) 
13S1 (1・eactionlime) 2.93 (10.40) -]，30 (8.18) 
Note. AX-CPT = AX version Continuous Perfofmance Task; 13S]ニ13ehaviりralShifting lnclex 
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ネガティプ条件とニュートラル条件の開に有意な正















































一方で，反応Il寺 t1~J から算出された BSI とが[Jうつ
Correlation between BDI-lI， BSI (ER)， and ER U1 emotional Stroop Task 
I 1Il 1V 
BDI-II 一.07 -.16 
I BSI (ER) Negative .03ミ〉 ネネ .05 
l1l BSI (ER) Neutral .04 
1V Stroop (ER) Negative 
V Stroop (EH) Neutral 
八Tote.BDI~II =:; Beck Depression Inventory; 1うSl= Behavioral Shifting 1ndex; EP.;: Error rate 
日戸<.01， 本戸く.05
'uible 3 
Correlation between BDl-l， BSI (1<'1)， and 1ぞrin emutional Stroop Task 
I II 1V 
BDI-Il .L13本 .25 -.18 
I BSI (ru) Negative .50ネネ .04 
Hl BSl (RT) Neutral .21 
1V Struop (1<η 
V StrooD mTi Neutral 


























!日 (2016) はAY試行における j浪記者の低下は， 'A 


















にz うつ病患者併はイ珪常~Il とよじ絞して， )文j芯1I寺IHJや
誤答率が地1JIすることが明らかになっている












異的な )lliJ:1古]'!~I:îl;IJ 格liの機能不全が継l時 l下Jな処;flJlの際に
みられた本jI)f坑の結果lこついて，イ自の継1寺的な認知|
機能がネガティプ刺激の影響を受けるという結呆と
一致していた。 Leung，Lee， Yip， Li， & Wong (2009) 
はうつ病患者において，ネガティブなプライム刺激
によって，後続のネガテイプ誌への注意が促進され
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